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　The Japanese government declared on the strong return 
to nuclear power generation, characterizing it as important 
base-load electric power supply in Basic Plan for New 
Energy and made a decision proceeding with resuming the 
operation of nuclear plant confirmed as stable according to 
New  Regulation Standards. The executives in the economic 
world also expressed an agreement about this statement, 
emphasizing that nuclear power generation is indispensable 
for economic growth in the future.　In this paper, it is 
described on the base of mathematical science that natural 
recyclable energy has a potential developing more effective 
power resource than nuclear power generation on going 
on economic growth where Logistics Curve is utilized as a 



























































































































































































　　ただし、 , , 
　　　　　　
　　　　　　 ： 要素の成長プロセス




















































































































































































































































































































































































































































システムの立場から述べると、60 年代から 80 年代にかけ
ての高度経済成長は偶然の帰結ではなく、必然の帰結であ































































































































































































































































































































































































































































































































　　  （Ｂ− 10）
　結局、（Ｂ−３）式から次式が得られる。
　　  （Ｂ− 11）
　さらに、次式
　　  （Ｂ− 12）
が成立するから、（Ｂ−５）式において（Ｂ− 10）式と（Ｂ
− 12）式を考慮すれば、 と の大小関係は次式に
なる。
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